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Abstract 
We have measured gamma ralys from 11B and l(=B L[sing a ge]'manlum detector array, Hyperball. The gamma-ray 
spectroscopy of the :¥lB was performed by the []B( JT~, K ') reLlction at the KEK-PS K6 beam line. 
In thls expellmenl slx " Imma Id) IlanslLlons flom l]B welc obselved at 263.6 ~ 0.5 (stal.) ~ 1.1 (syst.) keV. 
457.6 i 1.2 ~ 1,1 keV, 504.7 ~ 1.0 ~ 1.1 keV, 569.5.0 ~ 0.5 il 1.1 keV, 1483.3 ~ 0.2 i 0.7 keV Llnd 2476,q. 
~ 2.1 i 1.2 keV. Among these ga]nmn rays, the 1483-keV transition has two notable chtlracteristics in the lifetlme 
and the gamma-ray yield. In lhe weak COLLpling ~.'cheme, Ihere are lh]-ee candiclates l'or the spin alsslgnmenl of this 
transition. nLlmely ll2~ -5/2 ' , 312' - or/2 ind ll2" ; T=1 - 512' . On the other hand, the peak al 2477 keV, which is 
fully broildened by Doppler efl'ecl. is ~, ug~ested to be an Ml(3/2 ' : T=1 - 1/2') where the 1/2 ' s tate ih, based on the 
l']B (1 '. 210r4 keV) stale. 
The purpose oi~ this experimenl ¥A'as lo inves'tigate the spin-dependent forces ofAN effective interactions and to 
mea~, ure the magnetic momen[ ot~ a A in the nLlcleLIS. The four spin-dependent partlmeters ofAN effecli¥'e 
interactlons halve been studied in the previous experilTlenls using Hyperball. In the present experiment, the 
consistency ot' the previou~, results were tesled t'rom the energy spacing of the 1483-keV gamma ray, All ot' three 
candidttteh' fol' Ihis transition were incons[~,'1enl with ~1 theoretical prediction based on lhe paramelers detennined in 
previous experilT]ent~, . If' Ihis transition is ass'igned to l/2~-> 5/2'. which is the mosl probable zls.'~.'ignmenl, the 
nucleon-spin dependent spin-orbit interaction pnrameler can be detennined to be - 0.9 MeV. In this experiment, the 
magnetic IT]oment of' a A in the nuclear medium was also planned to be measured from the B(Ml) ofA spin-flip 
transition. However, the B(Ml) villue was not measured in lhe presenl sludy becaus e the spin a~, sign]Tlent o]' 
observed transltions were not identically determined. 
The gamma-ra)' ~,'peclroscopy of the i'TB was performed by the l['B(K~. ;T~) re~lction al the BNL-AGS D6 beam 
lille.Thel)url)oscofthisexl)erlmemwastoillves[lgatetheencrgyspachlgof[hegl-ound-sta[espilldoubletill
 lUB(2,i一)、whichismainlydetermiIledbylhespi]1-sphlfol'ceoftheANefiセctiveinteracrioll.lllthisexperimellt,
 thecorrespondingtral細αlwasn()tobservedt'01'thegamma-rayellergy1℃gionfrom60keVto470keVwherethe
 gammaraywasexpectedtobeobserve〔LUsillgtheca]culatedva]uesofthe(K一.π一)crosssectionf'01'theillB(2)
 alldthell'0(1一)statcs,itisconcludedthattheexpec[edyie]dforthetlIB(2一,1一)tl・allsitionwasllotlargeelloughto
beobserved.
 Bo[ho「thestructll]'esofI、IBandlぐBimplythathypemuc]earstruc[L!recallllo[bealwaysreproducedconsistelltIy
withtheANsph1-dependemil]teractiollparametershltheI)reselltframework.
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 論文審査の結果の要旨
 本論文は,最近開拓されたAハイパー核精密γ線分光の手法を用い,魑と畑ハイパー核の構造を調べ,
 そのデータから1い核子間力について議論したものである。A・核子問有効相互作用のスピン依存部分
 の強さ(パラメータ)が最近ILi.鴇e,lllOの構造から決定されたが,他のハイパー核からも同程度の値が
 得られるかどうかを調べた。
 1、1Bの実験はKEK陽子シンクロトロンK6ビームラインにおいて行われた。HB(π+.K+)反応によりllBを生
 成し,その質量をSKSスペクトロメータで分析して,llBの束縛状態の生成した事象を選び,同時に放rlr]1
 されているγ線を大型ゲルマニウム検出器群Hyperballで測定した。6つの11Bからのγ線を発見し,これら
 のエネルギー,相対収量,寿命を決定した、,寿命はドップラーシフト減衰法により求めた。このうち2本
 のγ線について遷移が同定された。特に1483keVのガンマ線は,寿命が6ps以しと長く収量も最も多いこ
 とから,t、IBのE2(!/2一一5/2H)遷移と考えられる。ところが,Millellerの殻模型言!-算とILi、幅e、llOから決め
 られたパラメータとを組み合わせて得られるllBの予測レベル構造では,1/2'一5/2→問のエネルギーは1020
 keVと予想され,実験値と大きく異なる。このデータから核子スピン依存スピン軌道カバラメータ
 S,=一〇.9MeVが得られるが,これはS、=一〇.4MeVを与える他の複数のハイパー核データと矛盾する。
 111Bの実験は,BNL(米国Brookhavelllil「究所)において1いB(K,π)反応を用いて同様の方法で行われた,l11B
 の基底状態二重項間のMl遷移を探索したが観測されなかった。統計的に不十分ではあるが,二.重項の間
 隔が極めて狭いこと(E(2一)一E(1一)<!00keV)が示唆される、一その場合スビンスピンカの強さ△がム<0.3
 MeVとなり,従来の値と矛盾する、、
 本論文の内容は,既に決められたスピン依存力の強さのパラメータ値,あるいはこの処方箋が本当に
 正しいのかという疑問を提起しており,今後の理論的,実験的解決を迫る重要な物理学的価値を有して
 いる。また,すべては同定できなかったとはいえ,極めて検出が困難なハイパー核のγ線を新たに6本
 観測したことの意義も大きい。また本論'文は,著者が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力
 と学識を有することを示している。したがって,三浦勇介氏提出の博十論文は,博士(理学)の学位論
 文として合格と認める。
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